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 �إذ يك�شف البحث التعالق بني التجربة ال�شعرية لدى يو�سف اخلطيب وكوكبة من ال�شعراء العرب، ال�شعري
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Abstract :
This research aims to study the literary heritage in Yosuf Alkhateeb’s poetry through three axes: first, the poetic heritage as the research
reveals the relation between the experience of Yosuf Alkhateeb and that of a
set of Arabic poets distributed over different periods and aspects of meaning
amd feelings.The second axis is features from the heritage of literal criticism,
especially “The theory of Almahmous poetry “ in Mohammad Mandour’s
view, as it shows the second axis of the poet’s attitude towards the scene of
poetry and criticism. The third axis which is the narrative heritage, examines
the poet’s acquisition of the Arabic story sources that are substantiated in
(Qais and laila, Kalila and Dimnah, and Arabian nights ) stories.
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املقدمة:

ال تخلو جتليات الإبداع الفني من جينات داللية �أو
�أ�سلوبية تربط الن�ص " احلا�رض " بن�ص " �سابق
عليه  ،وقد يكون الرتابط بينهما مق�صودا واعيا من
قبل املبدع الذي يعمد �إىل االمت�صا�ص من جتارب
ال�سابقني � ،إذ �إن التجارب الإبداعية تتقاطع يف
�سياقها الداليل والنف�سي  ،وتت�شابه يف بواعثها
ووظائفها  ،ويتجلى تقاطعها وت�شابهها يف زمن �إبداع
الن�ص حينما تتوهج ذاكرة املبدع من �إ�ضاءات ن�صية
خمزونة يف ذاكرته احل ّية  .وقد يتخلق الرتابط بني
الن�ص الإبداعي احلا�رض والن�ص الإبداعي ال�سابق
من " الالوعي اجلمعي "  ،فيكون االمت�صا�ص غري
مق�صود  ،لكنه ين�ساب من حنايا الإرث الثقايف.
كما �أن ال�شاعر �أو الأديب ينتمي �إىل منظومات من
التقنيات الفنية  ،ي�شاركه فيها " �آخرون " ؛((لأن
العمل الأدبي يدخل يف �شجرة ن�سب عريقة وممتدة
متام ًا مثل الكائن الب�رشي  ،فهو ال ي�أتي من فراغ
كما �أنه ال يف�ضي �إىل فراغ � ،إنه نتاج �أدبي لغوي
لكل ما �سبقه من موروث �أدبي  ،وهو بذرة خ�صبة
ت�ؤول �إىل ن�صو�ص تنتج عنه� )1() .إن التعالق بني
الن�ص احلا�رض والن�ص الغائب يك�شف عن املخزون
الثقايف للمبدع واملتلقي معا  ،وي�شري املوروث الأدبي
يف الن�ص �إىل االمتداد الثقايف للمبدع على امل�ستويني
الأفقي والر�أ�سي ((،وقدرة الكاتب على التفاعل مع
ن�صو�ص غريه من الكتّاب ال تت�أتى �إال بـ"امتالء"
خلفيته الن�صية مبا تراكم قبله من جتارب ن�صية،
وقدرته على حتويل تلك اخللفية �إىل جتربة جديدة
قابلة لأن ت�سهم يف الرتاكم الن�صي القابل للتحويل
واال�ستمرار ب�شكل دائم)) )2(.وكذلك يحدد املوروث
الأدبي الف�ضاء الثقايف للمتلقي الذي يجد نف�سه �أمام
ن�ص يختزل ن�صو�صا �أخرى مناظرة يف داللتها .
و�إذا كان االمت�صا�ص الأدبي �أو التنا�ص امل�ستدعى
من خارج الن�ص مبا�رشا �أو معلنا ف�إن ر�صد التعالق
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بني الن�صني ي�سهل �أمره لدى املتلقي  ،وكلما كان
" التنا�ص " خفيا تزداد احلاجة �إىل م�ضاعفة يقظة
املتلقي الذي قد يجد م�شقة يف الك�شف عن جتليات
ال�صلة الداللية والنف�سية بني الن�ص احلا�رض والن�ص
الغائب  ،ويف احلالتني تبقى ((ال�صلة بينهما حتمية،
فالنّ�ص احلا�رض يتنفّ�س بو�ساطة الن�صو�ص الغائبة
ويحيا بها ،ويتك ّلم ب�أل�سنتها ،وهو ال يتك ّلم يف زمن
�سابق على زمنه ،و�إنمّ ا يتك ّلم من خالل �سياقه
وح�ضوره وحا�رضه)) )3(.وال ي�ستطيع املبدع �أن
يق�رص جتربته ال�شعرية على روافد ذاتية ؛ لأن
ال�شاعر " �إن�سان " يحيا يف ف�ضاء زمني ومكاين
م�شرتك ((،وهو حني ي�ض ِّمن �شعره كالم ًا لآخرين
بن�صه ،ف�إنه يدل بذلك على التفاعل الأكيد ،بني
�أجزاء التاريخ الروحي والفكري للإن�سان))� )4(.إن
ح�ضور مالمح املوروث الأدبي يف ق�صيدة ما يح ّول
عملية التلقي من قراءة �سطحية بريئة من التعالق
مع ن�ص غائب �إىل قراءة تقت�ضي مهارة للو�صول
للبنية العميقة للن�ص من خالل " هدم الن�ص وبنائه
" � ،أو تفكيكه وجتميعه ،وذلك ((�أن الق�صيدة
العربية احلديثة مل تعد عم ًال ب�سيط التكوين  ...بل
هي ن�سيج حمكم  ،ت�شكله وتغذيه جملة من العنا�رص،
لعل �أه ّمها ذاكرة ال�شاعر وما جتي�ش به من خمزون
معريف ووجداين )) )5(.وبهذا تكون القراءة النقدية
للموروث الأدبي " كتابة على كتابة " كما يذهب �أتباع
املنهج التفكيكي .وا�ستئنا�سا مبا تقدم ف�إن البحث
ير�صد املوروث الأدبي يف ديوان يو�سف اخلطيب
من خالل ثالثة حماور ؛ الأول  :املوروث ال�شعري
� ،إذ يك�شف البحث التعالق بني التجربة ال�شعرية
لدى يو�سف اخلطيب وكوكبة من ال�شعراء العرب
موزعني على م�ساحات زمنية خمتلفة  ،وف�ضاءات
داللية ووجدانية  .والثاين  :مالمح من موروث النقد
الأدبي وبخا�صة " نظرية ال�شعر املهمو�س " عند
حممد مندور  .ويعر�ض املحور الثاين ملوقف ال�شاعر
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من م�شهد ال�شعر والنقد  .والثالث :املوروث ال�رسدي
�أو الق�ص�صي الذي يعاين امت�صا�ص ال�شاعر ملنابع
الق�صة العربية التي تتج�سد يف ق�ص�ص( قي�س وليلى
،وكليلة ودمنة،و�ألف ليلة وليلة) .

�أوال  :املوروث ال�شعري
.1ثنائية االنت�صار واالنك�سار
ي�ستح�رض يو�سف اخلطيب �صفحة م�رشقة من
التاريخ العربي الإ�سالمي ممثلة بفتح "عمورية
" الذي يعد �أيقونة ن�رص ي�ست�ضيء بها ال�شعراء
املحدثون للتغلب على " عتمة الهزمية " التي �سببها
النظام الر�سمي يف غري موقع من التاريخ ال�سيا�سي
املعا�رص  ،لكن يو�سف اخلطيب مل يجر على �سنة
ال�شعراء املعا�رصين ؛ �إذ وظف فتح عمورية امل�رشق
باملجد ووهج الن�رص ليكون مقابال ل�صورة االنك�سار
()6
والهزمية ،كما يتجلى يف قوله :
�أَكا ُد �أُو ِم ُن ،مِن �شَ كٍ ّ َومِن َع َج ِب
ي�س ْت �أُ َّم َة ال َع َر ِب
هذي املالي ُ
ني َل َ
لوال تَ�شُ ـقُّ �س ُـج َ
وف اللي ِل بارق ٌة
ال�صبحُ ،ر ِّدي حا ِلكَ ا ُ
حل ُج ِب
يا �شُ ـعل َة
ِ
ـاريخ جاحم ًة
َتهِي ُج بي ِذ َك ُر الت ِ
و َيعرتيني الأَ َ�سى حويل ،فَـ َيق ُع ُد بي
روب ال لِقا َء لـهـا:
َت َو َّز َعتْني ُد ٌ
النا�س ،والعليا ُء يف ال ُكت ُِب
الذ ُّل يف ِ
ك�أَمنا �أَنا َج ْم ُع اثن ِني �َ :سـيفُ َوغ ًَـى،
الروح يف غِ ْم ٍد من ا َ
خل�شَ ِب
ُم َعذ َُّب ِ
�أَغزو « َعـ ُمو ِر َّي ًة» يف اللي ِل �أَحـ ِرقُها
و�شِ لْ ُو �أُختـي غِ ذا ُء الط ِري يف ال َّنق َِب!!
ويحيلنا هذا ال�سياق الداليل �إىل �سياق داليل يت�صف
بالتماثل والتناق�ض معا يف قول �أبي متام يف " فتح
()7
عمورية " :
ِ َيا َي ْو َم َو ْق َع ِة َع ُّمور َّي َة ا ْن�صرَ َ ف َْت
ِم ْنكَ املُنَى ُح َّف ًال َم ْع ُ�سو َل َة ا َ
حل َل ِب
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َك ْم َبينْ َ حِ َ
َار�س َب َط ٍل
يطا ِن َها ِم ْن ف ٍ
قَانيِ الذَّوائِب من �آين َد ٍم �سرَ ِب
ال�س ْي ِف واخلطي ِم ْن َدمِه
ب�س َّن ِة َّ
ُ
ال�س َّن ِة الدين َوا ِلإ ْ�س َال ِم مخُ ْ ت َِ�ضب
ُ
خَ
ِملَّا َر�أَ ْت �أُخْ تَها ِبالأَ ْم ِ�س َق ْد ِر َب ْت
اب َل َها �أَ ْع َدى من ا َ
جل َر ِب
َكانَ الخْ َ َر ُ
ني ِبها
كت �أَم َري المْ ُ�ؤْمن َ
َل َق ْد َت َر َ
ال�صخْ ِر وا َ
خل�شَ ِب
لِلنَّا ِر َي ْوم ًا َذلي َل َّ
غَا َد ْر َت فيها َبهِي َم ال َّل ْي ِل َو ْه َو ُ�ض ًحى
َي�شُ ُّل ُه َو ْ�س َط َها ُ�ص ْب ٌح م َِن ال َّل َه ِب
ا�ض
�أَ ْبق َْت َبني ال ْأ�صفَر املِ ْم َر ِ
الوجو ِه وج َّل ْت �أَ ْو ُج َه ال َع َر ِب
كا�سمِه ُم ُ�ص ْف َر ُ
ْ
فالق�صيدتان تتفقان يف احلدث  ،وهو فتح عمورية ،
وتختلفان يف اخلاليا الداللية والظالل النف�سية التي
حتيط بفتح عمورية ؛ فال�سياق عند اخلطيب مفعم
بالهزمية واالنك�سار  ،وعند �أبي متام متوهج بالن�رص
والعزة والفخر ،وهو �سياق يتجلى يف كثافة الت�صوير
الفني الذي يعد مغايرا للت�صوير الفني لدى يو�سف
اخلطيب ،فالتنا�ص ال ُي�شرتط فيه قبول الن�ص الوافد
� ،أو االمت�صا�ص الإيجابي  ،و�إمنا يهدف �إىل ((تعزيز
جتربة ال�شاعر وتوثيق داللة حمددة �أو نفيها �أو
توكيد موقف،وتر�سيخ معنی ،وبالإجمال �إنتاج داللة
م�ؤازرة للن�ص يف حالتي قبوله ورف�ضه بالت�ضمني
ال�رصيح �أو بالتلميح  )8( )).وميكن حتديد التقابل
بني ال�سياقني بو�ساطة الثنائيات الداللية الآتية :
�أبو متام
يو�سف اخلطيب
 .1االنك�سار والذل والتفرق الفرح بفتح عمورية ،
والهزمية  ،والوحدة العربية وال�شعور بن�شوة الن�رص
التي عرب عنها ب�صورة
دروب خمتلفة االجتاهات ال
ا�ستعارية ت�شبه حتقيق
تلتقي  ،والنا�س يف ذل يقابله
الأماين بحليب الناقة
فخر وعلياء يف اخلطاب
املمزوج بالع�سل .
الر�سمي.
�.2سيف الوغى الذي يرمز �إىل �سيف الوغى يف عمورية
يرمز �إىل القوة والفتك
الإمكانات املادية والع�سكرية
بالأعداء .
للأمة العربية �أ�ضحى �سيفا
من خ�شب.
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".3عمورية " مل تعد وهج
ن�رص ومنارة جمد  ،بل هي
�شاهد على تخلي النظام
الر�سمي عن فل�سطني " �أخت
عمورية " التي تُركت وحيدة
غذاء للطري ( االحتالل ) يف
النقب وهو اجلزء ال�صحراوي
من فل�سطني.

عمورية منارة ن�رص
وفخر  ،و�شاهد على تتابع
االنت�صارات ؛ فقد حتقق
فتح عمورية بعد انت�صار
املعت�صم على اجلي�ش
البيزنطي يف �أنقرة .

�إن ت�شابه الت�صوير الفني بني الق�صيدتني ال يدل على
حر�ص يو�سف اخلطيب على االقتداء الفني ب�أبي متام
 ،بل ي�ؤكد حر�ص ال�شاعر على ت�ضمني ال�صور الفنية
دالالت تن�سجم مع ر�ؤيته ال�سيا�سية� ،إذ �إن((كل �شعر
عظيم ال يكتفي بالر�ؤى وال�صور اجلميلة ،و�إمنا
يحاول ب�شكل عفوي �أن يوجد عالقة بني ال�شعر
وال�صور والتخيالت والفكر والوجود الإن�ساين)).
( )9وقد نبه يو�سف اخلطيب �إىل �أن ق�صيدته التي
ت�أثر فيها بق�صيدة فتح عمورية لأبي متام قد كتبت
عام � ، 1965أي قبل الهزمية العربية الر�سمية
(  ، ) 1967وقد نقل اخلطيب ما كتبه �صحفي يف
جريدة الر�أي الأردنية بتاريخ ((:2001 \ 5 \1هذه
الق�صيدة الغا�ضبة ،الباكية ،املريرة ،املتوجعة،
ُكتبت عام � ،1965أي يف ِع ِّز امل ِّد الثوري العربي،
وقبل هزمية حزيران � ..!!!1967إذن ،كيف نف�رس
كل هذا العويل والغ�ضب؟ ..هل كان ال�شاعر يتنب�أ،
�أم كان املثقفون عموما ً �أقرب �إىل ال�سوداوية من
حيث هي جزء ال يتجز�أ من ال�سيكولوجية العربية
الكربالئية؟ ..كاتب هذه ال�سطور مييل �إىل الفر�ضية
الثانية )10( )).ويدل ما نبه �إليه يو�سف اخلطيب �إىل
دميومة نب�ض الن�صو�ص ال�شعرية  ،وقدرة ال�شاعر
على التنب�ؤ مبا هو �آت من �أحداث  ،كما يدل على �أن
التعالق بني ق�صيدتني ال ي�شرتط التماثل يف ال�سياق
الداليل  ،بل قد يكون ال�سياق امل�ستدعى �ضديا يهدف
�إىل جت�سيد مفارقة لتحقيق ت�أثري و�إثارة  ،وهو �أمر
تكفل به امت�صا�ص يو�سف اخلطيب لق�صيدة فتح
عمورية لأبي متام .وينفث ال�شاعر غ�ضبه ب�سبب
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حالة االنك�سار ال�سيا�سي الذي يج�سد عجز م�ؤ�س�سة
النظام العربي م�ستح�رضا نقمة �أبي العالء املعري
()11
وي�أ�سه من احلياة يف قوله :
هذا َجنا ُه �أبـي َع َل َّي ،وما �أُ ِ
ر�ض ُ
عت �إال ُثمـالـ َة الألمَ ِ
وال يخفى �أن الت�أثر باملعري ي�صل حد االقتبا�س من
قوله :
وما جنيت على �أحد
هذا جناه �أبي علي
و�إذا كان حزن املعري وت�شا�ؤمه يتخذ بعدا وجوديا
 ،ف�إن حزن يو�سف اخلطيب يتخذ بعدا �سيا�سيا ؛ �إذ
�إن املعري يعد وجوده ال�شخ�صي يف احلياة جناية
ارتكبها �أبوه بزواجه من �أمه  ،و�أنه حرم الزواج على
نف�سه  ،فلم ُينجب �أبناء كيال يكون جانيا على �أبنائه يف
معاناتهم يف احلياة � .أما يو�سف اخلطيب فيعد حالة
االنك�سار والرتدي ال�سيا�سي جناية ارتكبها الأب
الذي يرمز �إىل م�ؤ�س�سة احلاكم باعتباره " ويل الأمر"
 ،و"رب الأ�رسة الكبرية " .وي�ستح�رض ال�شاعر
مالمح الوقوف على الأطالل من ال�شعر اجلاهلي
 ،ثم ميت�ص ثورة �أبي نوا�س على املقدمة الطلل ّية
حمدثا انزياحا دالليا يف داللة اال�ستح�ضار  ،وداللة
()12
االمت�صا�ص  ،يف قوله :
َ
فت على «الأَنـباطِ » راحِ لتي
لك ْنَ ،ع َط ُ
َ
ِ ألبـْلـقٍ جـاهِ ـ ِل ِّـي النَّـق ِْ�ش َيـرجِ ـ ُع لـي
خَ ـزائِني في ِه ُ�ص َّوانٌ  ،و�آلِـهـتي
�أَ َه ُّ�ش من َرنَّـ ِة الفخَّ ـا ِر يف الـقُـ َلـ ِل
ُعـ ْد ُت ال�شَّ ق َِّي على َر ْ�س ٍم �أُماحِ ـ ُك ُه
وعاج غيـري علـى ُز َّوا َدتـيَ ،بـ َديل
َ
�أما االنزياح الداليل يف ا�ستح�ضار الوقوف على
الأطالل فيتمثل ب�أن يو�سف اخلطيب ال يقف على طلل
الأحبة والأهل باكيا �شاكيا م�ستذكرا كما هي حال
ال�شاعر العربي يف مطلع الق�صيدة العربية القدمية ،
بل تقف ناقته على �آثار احل�ضارة ال�شاخمة ( الأنباط
) لي�شكو �إليها مرارة هزمية حزيران  ،و يعزز
هذا اال�ستنتاج الإ�ضاء ُة التي ا�ستهل بها ال�شاعر

د.عمر عتيق،التناص االدبي يف شعر ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد(،)1ص(2013،)216-198

ق�صيدته التي يعدها اال�ستجابة ال�شعرية املبا�رشة
الثانية لكارثة حزيران الأ�سود ،فال�شاعر يلوذ مبعامل
احل�ضارة لعلها تخفف جراح الهزمية .
�أما االنزياح الداليل يف امت�صا�ص ثورة �أبي نوا�س
على املقدمة الطللية فقد �أحدث يو�سف اخلطيب
تغيريا يف داللة " ال�شقي" عند �أبي نوا�س ؛ �إذ �إن
ال�شقي يف ق�صيدة اخلطيب هو ال�شاعر نف�سه " يف
قوله ( ُعـ ْد ُت ال�شَّ ق َِّي) � ،أما ال�شقي يف ق�صيدة �أبي
نوا�س فهو �شاعر �آخر غري �أبي نوا�س  ،وهو ال�شاعر
الذي �سخر منه �أبو نوا�س ب�سبب وقوفه على الطلل
()13
كما يتجلى يف قول �أبي نوا�س :
عاج ال�شق ِّي على ر�سم ُي�سا ِئلُه
َ
جت �أ�س�أ ُل عن خَ ّما َرة ِ البل ِد
و ُع ُ
�إن و�صف ال�شاعر لنف�سه بال�شقاء يف قوله :
ُعـ ْد ُت ال�شَّ ق َِّي على َر ْ�س ٍم �أُماحِ ـ ُك ُه
وعاج غيـري علـى ُز َّوا َدتـيَ ،بـ َديل
َ
يدل على �أن ال�شاعر �شقي بهزمية حزيران  ،لذلك
وقف على معامل احل�ضارة " مياحكها "  ،ولفظ
املماحكة يختزل داللة اخل�صام والغ�ضب والنزاع ،
فال�شاعر غا�ضب من نظام عربي ُهزم يف حزيران على
الرغم من �أجماد �أمة العرب التي ت�شهد عليها معامل
احل�ضارة يف غري مكان  ،فك�أن ال�شاعر يف وقوفه على
معامل احل�ضارة ي�شكو هزمية النظام العربي �إىل عبق
احل�ضارة وجمدها  .و�أبو نوا�س يف مطلع ق�صيدته
عاج �أو انعطف ي�س�أل عن " خمارة البلد " خمالفا
يف انعطافه الأ�صول الفنية للق�صيدة العربية � ،أما
يو�سف اخلطيب فقد جعل غريه من ال�شعراء هم
املنعطفون على " زوادته "  ،والزوادة تعني هنا (
الرتاث الفكري العربي )  ...وهذا ا�ستنتاج يقت�ضي
تو�ضيحا باال�ستئنا�س مبا كتبه يو�سف اخلطيب يف
مقدمة الق�صيدة بقوله (( :يف ذلك ال�شهر الأ�سود،
ؤو�س
وانطالق ًا منه �إىل يوم النا�س هذا،
ْ
ابتعدت ر� ُ
�ألوف الأقالم العربية عن �أي ِة ُم�ساءل ٍة مل�ؤ�س�س ِة
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ال�سلطانِ العربي على ات�ساع ُرقعة القارة العربية،
بو�صفها امل�س�ؤولة مبا�رشةً ،وبالكامل ،عن �سو ِء
�إدارتها القيادية العليا لهذه املرحلة من �رصاعنا
امل�صريي مع الأعداء ،ومل تقم ب�أدنى جمازف ٍة
رص ال�شائك ِة املكهربة،
ِ
باالقرتاب من �أ�سالكِ قي� َ
بل ان�رصفت بجملة �أفكارها و�أ�شعارها وقرائحها
الهالمية الرخوة� ،إىل جتيري فاتورة الهزمي ِة من
�أ�صلها وف�صلها ،على ح�ساب امرىء القي�س ،وعنرتة
العب�سي ،واخلليل بن �أحمد الفراهيدي ..بتهمة
كونهم ،و�آخرين كثريين غريهم ،رمو َز التخلف
()14
واالنك�سار!!))
�إن اال�ستئنا�س مبقدمة ق�صيدة يو�سف اخلطيب
يف�ضي �إىل املقاربة بني حالة �أبي نوا�س الذي ترك
الأ�صول الفنية ملطلع الق�صيدة العربية وانعطف عنها
ي�س�أل عن خمارة البلد من جهة وحالة ال�شعراء الذين
تركوا م�ساءلة " م�ؤ�س�سة ال�سلطان العربي " عن
هزمية حزيران  ،ووجهوا �سهام االتهام �إىل البنية
الثقافية العربية  .وت�ضمر هذه املقاربة ت�شابها بني
جمون �أبي نوا�س وانهماكه باخلمر  ،وال�شعراء
الذين جبنوا عن مواجهة امل�ؤ�س�سة الر�سمية امل�س�ؤولة
عن هزمية حزيران .

.2الغربة واالغرتاب
ميت�ص ال�شاعر مطلع ق�صيدة املتنبي يف قوله :
لت يا عي ُد
عِي ٌدَ ،ح َللْ َت كما َح َّو َ
ال�شم�س جتدي ُد
فما َو َحقِّكَ حتت
ِ
�أَ ّما الأَحِ َّب ُة ،فالأَ�سالكُ ُدو َن ُهمو
و ُدونَ َغ َّزةَُ ،فــوال ٌذ وبارو ُد
ويحيلنا املطلع �إىل ال�سياقي الداليل والنف�سي ملطلع
()16
ق�صيدة املتنبي يف قوله :
ـدت يا عي ُد
عـي ٌد ِبـ�أَ َّي ِة حـالٍ ُع َ
ِبـما َمـ�ضى �أَم ِبـ َ�أم ٍر فيكَ تجَ دي ُد
�أَ ّمـا الأَحِ ـ َّب ُة فَـال َبيداء دونَـ ُه ُم
يت دو َنـكَ بـيد ًا دونَها بي ُد
فَـ َل َ
()15
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يبد�أ مطلع الق�صيدتني باللفظ نف�سه ( عيد ) وينتهي
املطلع يف كلتا الق�صيدتني بكلمة واحدة ( جتديد ) ،
ويدل هذا التماثل اللفظي والت�شابه الداليل على �أن
التنا�ص بني الق�صيدتني مق�صود لغايات نف�سية ؛
فال�شاعر البعيد عن وطنه و�أهله يقارب بني حالته
النف�سية  ،وحال املتنبي الذي غادر �أهله وم�سقط
ر�أ�سه متوجها �إىل كافور الإخ�شيدي يف م�رص
 ،فالغربة عن الوطن والأهل جتمع بني يو�سف
يعي�ش ال�شاع ُر العربي
اخلطيب واملتنبي  .و((قد ُ
املعا�رص جترب ًة ما ،تدف ُع �إىل ذهنه جتربة م�شابهة
عا�شها املتنبي ،في�ستح�رض ُه ويتح ّدث من خاللهِ؛
ك�أن مير العيد على يو�سف اخلطيب و�أهلُ ُه و�أحباب ُه
خلفَ الأ�سالك في�ستذكر مرو َر العيد على �أبي الط ّيب
�سيف الدولة
املتنبي وهو يف بالط كافور بعيد ًا عن ِ
()17
ممن ُيح ّبهم ال�شاعر)).
وغريه ّ
ويتواىل التماثل اللفظي بني الق�صيدتني يف مطلع
البيت الثاين (�أَ ّما الأَحِ َّب ُة) ت�أكيدا على ت�أثر اخلطيب
باملتنبي  .ويناظر اخلطيب بني " الأ�سالك ال�شائكة"
التي تف�صله عن �أحبته يف فل�سطني  ،وال�صحاري التي
تف�صل املتنبي عن �أحبته  ،وهذا تقاطع ثان بني حال
ال�شاعرين اللذين �أ�ضناهما ال�شوق واحلنني للأحبة
 .والفرق بني ال�شاعرين �أن يو�سف اخلطيب ينفث
زفرات ال�شوق من منفى ق�رسي يغلب عليه البعد
ال�سيا�سي � ،أما املتنبي فيحرتق �شوقا من مكان
اختياري يغلب عليه البعد االجتماعي .
ويتواىل التوافق الداليل يف الق�صيدتني يف قول
()18
اخلطيب:
وال�ساقيانِ �ُ ،ســقاةٌِّ ،
والطلى َكذ ٌِب
ن�س فيها ،وال َه ٌّم وتَ�سهي ُد
ال �أُ َ
يرمز غياب ن�شوة اخلمر وفقدان لذتها �إىل احتقان
نف�سي  ،وتوتر وجداين ؛ �إذ �إن امل�ألوف �أن متنح
اخلمر �شاربها ن�شوة ولذة  ،لهذا عمد ال�شاعر �إىل
ال�سياق اخلمري تعبريا عن �آالمه  .ويحيلنا هذا

203

ال�سياق اخلمري الرمزي �إىل قول املتنبي :
يـا �سـا ِق َي َّي �أَخَ ـم ٌر يف ُك�ؤو�سِ ُكما �أَم فـي ُكـ�ؤو�سِ ُكما
َهـ ٌّم َوتَ�سهي ُد
يت الـ َلونِ �صا ِف َي ًة
دت ُكـ َم َ
ِ�إذا �أَ َر ُ
َف�س َمفقو ُد
ـبيب الن ِ
َو َجـدتُها َو َح ُ
وي�ستح�رض اخلطيب ق�صيدة ثانية للمتنبي يف قوله
()20
:
ما «�شِ ْع ُب َب َّوانَ » من َح ْيفا و َكر ِملِها
ـان� ،سليمان وداو ُد
والترُّ ُجـمـ ُ
وما «الفَتى
العربي» ال ُـح ُّر ،يف َو َطنٍ
ُّ
َ
ل ُه ال َّدوايل ِبهِ� ،إِال العناقي ُد
تعد عبارتا التن�صي�ص يف قوله «�شِ ْع ُب َب َّوانَ » و«الفَتى
العربي» منبها ب�رصيا على �أن العبارتني مقتب�ستان
ُّ
()21
من ق�صيدة املتنبي يف قوله :
مغاين ال�شعب طيبا يف املغاين
مبنزلة الربيع من الزمان
ولكن الفتى العربي فيها
غريب الوجه واليد والل�سان
مالعب جنة لو �سار فيها
�سليمان ل�سار برتجمان
غدونا تنف�ض الأغ�صان فيه
على �أعرافها مثل اجلمان
ويتخذ يو�سف اخلطيب من التنا�ص املكاين" �شعب
بوان " من ق�صيدة املتنبي ف�ضاء نف�سيا ليعرب عن
غربته عن فل�سطني ومعاناته من املنفى على الرغم
من �أن اخلطيب و�سط بيئة عربية  ،لكن احلا�ضنة
العربية ال تن�سيه " حيفا " وكرملها  ،فهو فتى
غريب كغربة املتنبي حينما و�صل �إىل " �شعب بوان
" الذي مل ين�سه م�سقط ر�أ�سه و�صحبه و�سيف الدولة
احلمداين على الرغم من �أن " �شعب بوان " وافر
الظالل كثري اخلمائل ...لكن املتنبي �أح�س بالغربة
عن املكان ؛ غربة لغة وعرق وعادات وتقاليد  .وال
يكتفي اخلطيب با�ستح�ضار املكان و�صورة الغربة
()19
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 ،فامتد �أفق تخيله نحو ح�صان املتنبي يف " �شعب
()22
بوان" يف قوله :
فا ْك َب ْح َجوا َد َك ،ما «الف ُ
ُ�سطاط» دا ِن َي ًة
َيـ ْبـقَى ِلق َْ�صد َِك «بال�شهباءِ» َمق�صو ُد
()23
وذكر احل�صان يذكرنا بح�صان املتنبي يف قوله :
طبت فر�ساننا واخليل حتى
خ�شيت و�إن كرمن من احلران
لكن اخلطيب �أجرى انزياحا يف ال�سياق الداليل ؛
فهو يكبح ح�صانه عن الف�سطاط ( م�رص)  ،ويطلقه
نحو ال�شهباء ( �سوريا )  ،ويف حتول م�سار احل�صان
موقف �سيا�سي م�ضمر � .أما ح�صان املتنبي فال
ي�ضمر موقفا �سيا�سيا ،فهو و�سيلة فنية لإظهار
جمال الطبيعة يف �شعب بوان ؛ لأن املتنبي خ�شي
حت َرن اخليل عن ال�سري على الرغم من �أ�صالتها
�أن ْ
ب�سبب الطبيعة التي تخلب الأنظار  .وكان احل�صان
معادال مو�ضوعيا للمتنبي املرتدد يف الو�صول �إىل
ع�ضد الدولة.
وي�ستدعي ال�شاعر ال�سياق النف�سي لأبي فرا�س
احلمداين حينما كان �أ�سريا لدى الروم  ،وبخا�صة
حينما بث �أحزانه " للحمامة" التي وقفت على نافذة
()24
�سجنه  ،يف قوله:
�أَيا جا َرتا ،هل يل َل َد ْيكِ ِمقَ�شَّ ٌة
فَـ�أَ ْكن َِ�س من بيـتي َمزا ِبـ َل َ�أزمانِ
«ال�رشق»،غ َُّ�ص ْت ُجنُو ُبها
هات
ِ
هنـا ُر ُد ُ
ـاب تِيجـانِ
قِمام َة �أَفيونٍ  ،و�أَعق َ
«الالت» من ُعق ِر دارِنا
وحيثُ َكن َْ�سنا
َ
تَكاث َـ َر �أَوثانٌ  ،و�أَفرا ُخ َ�أوثانِ
()25
فالبيت الأول يحيلنا �إىل قول �أبي فرا�س :
َاح ْت ِب ُق ْربي حما َم ٌة
�أقُو ُل َو َق ْد ن َ
ِين ِب َحايل؟
�أ َيا َجا َرتَاَ ،ه ْل تَ�ش ُعر َ
�أ َيا َجارتَا ،ما �أن َْ�ص َف ال ّد ْه ُر َبينَنا
َت َعاليَ ْ �أُ َقا�سِ ْمكِ ال ُه ُمو َمَ ،ت َعاليِ
َت َعاليَ ْ َت َر ْي ُروح ًا َل َد ّي َ�ضعِيفَة ً
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َت َر ّد ُد يف جِ ْ�س ٍم ُي َعذ ُّب َبايل
ويتجلى التقارب بني ال�شاعرين يف البعدين النف�سي
والوجداين ؛ ف�أبو فرا�س �سجني غريب عن وطنه
و�أهله  ،يعاين مرارة ال�سجن  ،والأ�سى من تباط�ؤ
�سيف الدولة عن افتدائه وتخلي�صه من الأ�رس ،
وكذلك يو�سف اخلطيب منفي عن وطنه  ،وغريب عن
�أهله  ،يعاين من �آالم املنفى واحلنني للوطن والأهل ،
ومن الأ�سى ب�سبب تباط�ؤ �أو تخ ّلي الأنظمة العربية
عن ن�رصة الفل�سطيني وعودته لوطنه  ،وما " قمامة
الأفيون و�أعقاب تيجان  ،والالت والأوثان " �إال رموز
" لزعماء " ت�ستحق " مزابل الزمن " كما عرب اخلطيب
 .وداللة " احلمامة " �أو " اجلارة " يف ق�صيدة �أبي
فرا�س داللة حقيقية � ،أما عند يو�سف اخلطيب فهي
داللة جمازية ترمز �إىل املنا�ضلة اجلزائرية " جميلة
بوحريد " التي حمل املقطع التايل ا�سمها ال�رصيح ،
وبث ال�شاعر لها �أحزانه  ،يف قوله :
«جميل ُة» ا�سمعي ..لأنني ُم�شَ ـ َّر ٌد بال َو َط ْن
لأنني ُمرحتِ ـ ٌل �أَهيـ ُم فـي متاه ِة الـزم ْن
فهذه هديتي� ،إن مل َيخِ ْب ل�شاع ٍر �أم ْل
الدموع وا َ
خل َجلْ!!
كل الذي َل َد َّي باق ٌة من
ِ
وبهذا يكون الرمز عند ال�شاعر اخلطيب قد حتول
من رمزي م�ستدعى من ق�صيدة �أبي فرا�س �إىل رمز
م�ستدعى من ال�سجل الن�ضايل العربي ؛ فرمز "
احلمامة يج�سد حزنا ذاتيا  ،ورمز " جميلة " يج�سد
م�أ�ساة �سيا�سية حتمل يف حناياها " �ضياع " �سجل
ن�ضايل بطويل �سطره الأحرار بدمائهم �أو بن�ضالهم
كما هي حال " جميلة بوحريد " التي نا�ضلت من
�أجل حترر اجلزائر من اال�ستعمار الفرن�سي ...يف
حني ما زال " ال�رشق " يئن من " حكام " و�صفهم
ال�شاعر ب�أعقاب تيجان و�أوثان�(( .إن معرفة الرتاث
 ...تف�ضي بال�شاعر �إىل التجاوز لهذا الرتاث بعد
تبني �أجمل ما فيه .ذلك �أن التجاوز هو منهج ال�شاعر
املحدث يف �إدراك املحدث ،ولكن التجاوز ال يتي�رس �إال
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بعد املعرفة ال�صادقة وبعد اختيار الآباء والأجداد
() 26
ال�شعريني)).

.3الهجاء ال�سيا�سي
يعقد ال�شاعر موازنة بني ف�ساد " احلاكم املعا�رص " ،
وهجاء املتنبي لكافور الإخ�شيدي ،وذلك يف قوله :
بيت بها
رص ،ما َي ُ
َع ِج ُ
بت يف �أَم ِر مِ� َ
على َّ
الط َو َىَ ،و َ�سخا ُء الني ِل مِدرا ُر!!
تَرى العناقي َد يف �أفيائِهاَ ،ع َ�س ًال
ال�شعب�َ ،ص َّبا ُر
لكنَّها ،دون َحلْ ِق
ِ
هي النَّواطِ ُري �إِ َّياها ،وقد َب�شِ َم ْت
وا�ستباح ال َك ْر َم �أَ�رشا ُر
ثعالب،
َ
ٌ
والالفت �أن الف�ضاء املكاين (م�رص )يف �أبيات اخلطيب
()28
هو املكان نف�سه يف ق�صيدة املتنبي :
نامـت نواطيـر م�صـر عـن ثعالبهـا
فقـد ب�شمـن ومـا تفنـى العناقيـد
عان ي�أ ُك ُل ِم ْن زادي وَيمُ �سِ كني
َج ْو ُ
ل َك ْي ُيقا َل َعظي ُم القَد ِر َمق ُْ�صو ُد
تكاد املفارقة بني اخلريات التي وهبها اهلل جل وعال
مل�رص  ،و�أنياب اجلوع التي تع�ض فقراء م�رص يف
�أبيات اخلطيب متاثل املفارقة بني ترف احلكام
وبذخهم واجلوع الذي يعاين منه النا�س عامة يف
�أبيات املتنبي  .فقد وظف ال�شاعران الثنائية الداللية
للك�شف عن الفجوة االجتماعية واالقت�صادية بني
طبقة احلكام القاب�ضني على خريات م�رص وطبقة
الفقراء القاب�ضني على جمر اجلوع ؛ فالعناقيد ع�سل
يف �أفواه احلكام  ،و�ص ّبار �شديد املرارة يف "حلق"
ال�شعب يف �أبيات اخلطيب  .وكذلك التناق�ض بني
حكام م�رص وعامة النا�س يف �أبيات املتنبي  .وقد بلغ
ت�أثر اخلطيب باملتنبي حد االقتبا�س ؛ وبخا�صة لفظ
" النواطري " الذي يرمز لل�شعب  ،ولفظ " الثعالب"
الذي يرمز للحكام  ،ولكن اخلطيب ي�ضيف " الكرم
" رمزا للوطن .وي�ستح�رض اخلطيب �شخ�صية "
جوهر ال�صقلي " م�ؤ�س�س مدينة القاهرة وباين
()27
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امل�سجد الأزهر يف الع�رص الفاطمي ليج�سد التحول
التاريخي بني �أجماد م�رص وح�ضارة القاهرة يف
املا�ضي  ،والردة ال�سيا�سية التي منحت اليهود موط�أ
()29
قدم يف قاهرة املعز  ،يف قوله :
«ج ْوهر ًا» يف َب ْط ِن تُر َب ِت ِه
َم ْن ُمب ِل ٌغ َ
َ
َ
ِدين ال َّلـهِ»� ،أ َّما ُر
�أ َّن «امل ُ ِذ َّل ل ِ
التاريخ جارِي ٌة
و�أَ َّن قاهر َة
ِ
َّح�س ت َُّـجـا ُر
َي�ستا ُمها مِن َيهو ِد الن ِ
()30
وهو حتول م�ستمد من قول املتنبي :
�أكـلمـا اغتـال عبـد ال�سـوء �سيـده
�أو خـانـه فـلـه فـي م�صـر متهيـد
�صـار اخل�صـي �إمـام الآبقيـن بـهـا
فـاحلـر م�ستعبـد والعبـد معبــود
فال�شاعران ي�صوران حتوال �سيا�سيا جذريا يف م�رص
ِدين ال َّلـهِ» الذي حول القاهرة �إىل " جارية
؛ «فامل ُ ِذ َّل ل ِ
" يف قول اخلطيب هو عبـد ال�سـوء اخل�صـي �إمـام
الآبقيـن يف قول املتنبي  ،فكال ال�شاعرين يعربان عن
ا�ستيائهما من �سيا�سة حكام م�رص  ،وك�أن حركة
التاريخ مل تتغري من زمن املتنبي �إىل زمن يو�سف
اخلطيب �(( .إن لكل عمل فني ما�ضي ًا وم�ستقب ًال،
ال بد لهذا العمل من �أن يكون قد وقع حتت طائفة
من امل�ؤثرات ،كما �أنه بدوره ال بد �أن يولد بع�ض
الت�أثريات .ولكن امل�ؤكد �أن لكل �أثر فني حقيقي
طابع ًا �أ�صي ًال قد ال ي�سهل �إرجاعه �إىل غريه �أو
تف�سريه بغريه)) )31(.و�إذا كان املتنبي قد هجا كافور
الإخ�شيدي يف الأبيات ال�سالفة  ،ف�إن يو�سف اخلطيب
يرى �أن حاكم م�رص ( يف زمن نظم الق�صيدة ) �أ�سو�أ
حاال من كافور يف زمن املتنبي  ،يف قوله :
ظى
َع ِج ُ
بت يف �أَم ِر مِ�رصٍ ،ال َتهِي ُج َل ً
رس ا َ
خل ْط ِب� ،أَ َّن الر� َأ�س َغ َّدا ُر!!
و�أَي� ُ
قد َج َّل «كافو ُر» عنه �سِ حن ًة وحِ َج ًى
وابتِي َع ُغ ْف ًال ،ولِل َم ْملوكِ مِقدا ُر!!

د.عمر عتيق،التناص االدبي يف شعر ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد(،)1ص(2013،)216-198

وك�أن يو�سف اخلطيب ي�شكو مرارة القهر ال�سيا�سي
للمتنبي الذي كان �رشيكا للخطيب يف ال�شكوى
،ف�أ�صبح مالذا يلج�أ �إليه ال�شاعر لي�شكو له حال
احلاكم ؛ لأن معاناة املتنبي من كافور ال ت�ضاهي
املعاناة من كافور اليوم  !.ويف مو�ضع �آخر يناجي
اخلطيب املتنبي ب�أ�سلوب �ساخر ال يخلو من مرارة
()32
يف قوله :
ِيت « ِب�إِخ�شيدٍ» بمِ ُ ْف َر ِد ِه
يا َمن ُبل َ
اي «الأَخا�شي ُد»؟!
ماذا �أَقو ُل و َبل َو َ
ُح َّ�سا ُد �أَم�سِ كَ َم ْن تَدري ،وها َق َدري
هذي القرام َِط ُة ،ال ُع ْج ُم ،العرابيد
ويرتدد يف غري ق�صيدة من �شعر اخلطيب ذكر كافور
()33
والثعالب والنواطري،كقوله :
ك ُّل الأَفاعي ان َد َلق َْت ُج ُحو ُرها
َيف ُُّح �أَرجا َء املَ َدى زَف ُريها
كم َبلْد ٍة �أَزرى بها «كافو ُرها»
وا�شتُقَّ من َثعل ِبها  ،ناطو ُرها
وتعد الألفاظ الثالثة املقتب�سة من ق�صيدة املتنبي
�أيقونات رمزية تختزل ثالوثا �سيا�سيا ؛ احلاكم (
كافور)  ،و�أقطاب احلكومة �أو امل�ؤ�س�سة الأمنية
الر�سمية ( الثعالب )  ،وال�شعب �أو امل�ضطهدين (
النواطري ) .
ويف مو�ضع �آخر يتو�سل باملعري لي�سخر من وعود
() 34
امل�ؤ�س�سة احلاكمة يف قوله:
يا َمليكَ املُلوكِ  ،يا ممُ ْ طِ َر
ُد�س ُو ُعود ًاَ ..و ُموعِد ًا ِلـِلـفـ َر ِجن
الق ِ
َخف ِِّف ال َو ْط َء ،ما �أَ ُظ ُّنكَ �إال
َب ْي َدق ًا يف ُم َر َّبـ َع ال�شَّ ـطـ َرن ِْـج!!
()35
فالبيت الثاين ي�ستح�رض قول �أبي العالء املعري :
خَ ف ِّف ال َو ْطء ما � ُأظ ّن �أ ِد َمي الـ
�أ ْر ِ�ض �إ ّال ِم ْن َه ِذ ِه ال ْأج�سا ِد
يج�سد قول ال�شاعرين مفارقة داللية ت�صل �إىل
م�ستوى الت�ضاد ؛ فال�شاعر يو�سف اخلطيب
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ي�سخر من احلكام الذين "يقولون ما ال يفعلون
"  ،فوعودهم للقد�س باحلرية واخلال�ص تنفيها
وعودهم و�إخال�صهم للفرجن (االحتالل و�أعوانه
)،واحلكام على الرغم من كرثتهم يف اخلريطة
ال�سيا�سية �إال �أن قيمتهم �أو ت�أثريهم ي�شبه قيمة "
البيدق " يف لوحة ال�شطرجن  ،والبيدق ( اجلندي )
�أ�ضعف قطع ال�شطرجن على الرغم من كرثته  .ويف
مقابل �سياق ال�سخرية ي�أتي قول املعري الذي يج�سد
موعظة تختزل فل�سفة احلياة واملوت حينما يخاطب
الإن�سان املتكرب املختال بنف�سه مذكرا �إياه ب�أنه يختال
على �أر�ض ترابها من �أج�ساد �أنا�س كانوا يعتدون
ب�أنف�سهم ف�صاروا ترابا يط�أه الأحياء !!.

 .4االنتماء القومي
يتقم�ص ال�شاعر الدور الوظيفي لزهري بن �أبي �سلمى
()36
يف ال�صلح بني عب�س وذبيان يف قوله :
لأَنني مل �أَ َدع ْ مِن «داحِ ٍـ�س» َ�سـ َبـب ًا
عنَّ ،
َّ
والطع ُن «باليرَ ُموكِ » ُم�شت َِج ُر
للط ِ
خرجت �إلـى «الأَنبارِ» بينهمـا
حتى
ُ
َ
واخلطـ ُر
رِفاق َِـي الآلُ ،وال�صحـرا ُء،
و�صرِ ُت فيهم « ُز َهيـر ًا» يف فَجي َع ِت ِه
َ
الريح �أ�شعاري ،و�أنـف ِـجـ ُر
�أَتلُـو على ِ
�أُنا�شِ ُد اهللَ يف ال َـحـ َّيـ ْي ِـن ُمنتَحِ ب ًا
�أَن َي ُ
نظـروا �أَمـ َر ُهم� ،إِن مل َيـزَل ن ََـظـ ُر
بال�شـا ِم �أهلي ،وبغدا ُد الـهوى ،و�أنا
َ
بالقد�س ،فـوق �صـلي ِـب ُّ
الطـو ِر �أنتظِ ـ ُر
ِ
ت�شري " داح�س " �إىل �سبب احلرب بني قبيلتي "
عب�س وذبيان " ب�سبب �سباق بني فر�سني "داح�س
والغرباء" كما هو معلوم يف ال�سياق التاريخي لتلك
احلرب .ويحيلنا لفظ " الأنبار " يف البيت الثاين �إىل
�إ�ضاءة كتبها ال�شاعر يف تقدمي الق�صيدة  ،يقول فيها
((و�ضعت الكتابة الأوىل لهذه الق�صيدة عام ،1966
:
ُ
يف �أعقاب �سقوط التجربة الأوىل حلكم «حزب البعث»
يف العراق ،على �أيدي ال�شقيقني ،عبد ال�سالم ،فعبد

د.عمر عتيق،التناص االدبي يف شعر ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد(،)1ص(2013،)216-198

وفاجع مع ًا
�صارخ
الرحمن عارف ،وذلك كتعبري
ٍ
ٍ
عما ميكن �أن ي�شوب النظرية من انحراف و�سقوط
يف جمال التطبيق!! )) ) 37( .فالأنبار ف�ضاء مكاين
جزئي يدل على الف�ضاء الكلي للعراق  ،وذلك من
باب ت�سمية الكل با�سم اجلزء  ،فقد تقم�ص يو�سف
اخلطيب �شخ�صية زهري بن �أبي �سلمى مناديا
بال�صلح بني القطرين العراقي وال�سوري يف �أعقاب
الأحداث التي جرت يف العراق بعد مقتل رئي�س
اجلمهورية " عبد ال�سالم عارف " وتويل �شقيقه "
عبد الرحمن عارف " رئا�سة اجلمهورية  ...فال�شاعر
يقارب بني اقتتال قبيلتي عب�س وذبيان وال�رصاع
الداخلي يف العراق  ،واخلالف العراقي ال�سوري ،
وبني الدور الوظيفي لزهري بن �أبي �سلمى  ،والدور
التوفيقي ال�سيا�سي الذي تبناه يف ق�صيدته جلمع
اللحمة العراقية ال�سورية  ،كما يتجلى يف قوله :
(( و�صرِ ُت فيهم « ُز َهيـر ًا» يف فَجي َع ِت ِه  )) .ويحيلنا
قول اخلطيب :
�أُنا�شِ ُد اهللَ يف ال َـحـ َّيـ ْي ِـن ُمنتَحِ ب ًا
�أَن َي ُ
نظـروا �أَمـ َر ُهم�ِ ،إن مل َيـزَل ن ََـظـ ُر
()38
�إىل قول زهري بن �أبي �سلمى :
تداركتما عب�سا وذبيان بعـدمـا
تفانوا ودقوا بينهم عطر من�شم
فقول اخلطيب ( يف احليني ) يف�رسه قول زهري (عب�سا
وذبيان ).
وال يغفل ال�شاعر ت�سجيل موقفه احليادي التوفيقي
من اخلالف بني العراق و�سوريا يف قوله :
بال�شـا ِم �أهلي ،وبغدا ُد الـهوى ،و�أنا
َ
فـوق �صـلي ِـب ُّ
الطـو ِر �أنتظِ ـ ُر
بالقد�س،
ِ
فجمع ال�شام وبغداد يف �سياق وجداين واحد
احرتا�سا من االنحياز  ،كما حر�ص على �إبراز الذات
الفل�سطينية لت�أكيد على العالقة الع�ضوية وفق
املفهوم القومي على الرغم من �أن الفل�سطيني يعاين
من وطن " م�صلوب " ينتظر احلرية واخلال�ص .
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ومن املفيد �أن �أ�شري �إىل �أن البيت تنا�ص مع قول �أبي
متام:
بال�شام �أهلي وبغداد الهوى و�أنا
بالرقتني،وبالف�سطاط �إخواين
وا�ستئنا�سا مبا تقدم فقد حتولت �شخ�صية زهري بن
�أبي �سلمى من م�صلح ع�شائري يهدف �إىل حقن دماء
القبائل العربية �إىل م�صلح �سيا�سي قومي يهدف
�إىل حقن الدماء �أي�ضا  ،وحتقيق وحدة قومية .
كما حتول زهري من " رجل �إ�صالح " �إىل فل�سطيني
تتقا�سمه معاناة فل�سطني وخالفات النظام العربي .
وقد جتلى فيما تقدم �أن ا�ستدعاء �شخ�صية " زهري
بن �أبي �سلمى" قد الم�س الع�صب الداليل الذي حر�ص
عليه ال�شاعر ،ومل تكن �شخ�صية " زهري " ا�ستدعاء
((تنا�صا يقوم على جم َّرد
فنيا فح�سب ،وذلك �أن
ٌ
ا�ستدعاء اال�سم �أو ال�شخ�صية فقط دون ذكر �أو بيان
هذا اال�سم �أو هذه ال�شخ�صية يف الن�صُ ...ي َع ُّد هذا
النوع �أقل �آليات اال�ستدعاء فنية باملقارنة مع �آليتي
(. )39
((الدور)) �أو ((القول))

ثانيا  :النقد الأدبي بني املنهجية والذاتية
ي�سجل يو�سف اخلطيب نقدا الذعا م�شوبا ب�سخرية
حتمل يف حناياها هجاء لبع�ض النقاد وال�شعراء يف
()40
قوله :
هيكل ال ُنـقَّـا ِد ماخو ٌر..
وطعم ال�شعرِ ..ق�صدي ٌر..
وحتى ِ�ص َل ُة احلرف ِبتاليهِ ..بغا ُء !!..
ا�ست�أن�سنا مبقتطفات من مقدمة اجلزء الثالث من
الأعمال الكاملة لل�شاعر ندرك �أن اال�ستياء من النقاد
يرتبط مبوقفه من حزمة من الق�ضايا والإ�شكاليات
النقدية  ،فمن الق�ضايا التي �أ�سهب يف ت�رشيحها يف
املقدمة امل�شار �إليها " ق�ضية ال�شكل وامل�ضمون" ؛
�إذ يرى يو�سف اخلطيب �أنه ال يجدي نفع ًا �أن َي�شُ قَّ
خطباء النقد الأدبي حناجرهم يف مقولة �إن ال�شكل
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وامل�ضمون كل واحد ال يتجز�أ ،و�إن كل ما هو قدمي
يف ال�شكل ي�ستتبع �أن يكون قدمي ًا يف امل�ضمون ،وعلى
العك�س من ذلك ف�إن كل جديد يف ال�شكل هو �أي�ض ًا
جديد يف امل�ضمون!!.
و يثري يف مقدمته �إ�شكالية " القدمي واحلديث " ويعلن
انت�صاره للرتاث بقوله  :ال �أتردد مطلق ًا يف �أن �أ�صف
باجلهل وال�سماجة –(ناهيك عن �صفات �أخرى
جارحة) -جميع �أولئك الذين يحكمون «بالإعدام»
على تراثنا ال�شعري احلافل� ،أو على النظام
«الكال�سيكي» العتيد الذي يقوم عليه بادعاء �أنه �أدب
«ما�ضوي» بائد ،وال حياة فيه!!  .ويقرتح يو�سف
اخلطيب خمرجا لإ�شكالية " القدمي واحلديث " بني
النقاد بدعوة لت�أ�سي�س "املنهج احليوي» يف ثقافتنا
العربية املعا�رصة ،لكي يت�سنى لنا �أن نقي�س مبعياره
ن�سبة احلياة والنب�ض والتفتح والإيراق يف كل ما قد
جتود به قرائحنا املعا�رصة� ،أو ما قد جادت به فع ًال
يف ما�ضي الرتاث العربي ،من نقد و�إبداع ،مع ِّ
اطراح
جميع مظاهر املوت والعقم والتحجر واالنف�صال،
�سواء يف ما�ضي الأدب� ،أو حا�رضه..
وال تقت�رص ر�ؤية اخلطيب على النقد العربي بل
تن�سحب على النقد العاملي  ،فريى �أن النقد الأدبي
بعامة هو امل�ؤ�س�سة املعرفية الأكرث زئبقية ومراوغة
بني جميع معارف الإن�سان�،إذ ما تكاد تقف على
منجزات «املنهج الطبيعي» يف النقد ،بعمارته العلمية
العقالنية البديعة ،حتى يقوم «املنهج االجتماعي»
بن�سفه من �أركانه الأربعة ،حتى يعقبه «املنهج
النف�سي» الذي لن يرتاجع فيه فرويد خطوة واحدة
عن امتالكه كامل حجم احلقيقة« ،فاملنهج اجلمايل»
الذي �سيحذو حذوه« ،فاملنهج الذاتي الت�أثري» الذي
َي ُح ُّد من �سلطة املقايي�س والأحكام العلمية ال�صارمة
على �ساحة النقد الأدبي والفني ،محُ ِ ًّال حملها ذات
الإن�سان املبدع �أو الناقد على حد �سواء« ،فاملنهج
املو�ضوعي» الذي انبثق من موقع ردة الفعل العنيفة
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�ضد الذاتية ،متجهم ًا ،حمايد ًا ،بارد ًا� ،إزاء عملية
رشح جثة
اخللق الأدبي ،كمن ُيدقِّق يف وثيقة� ،أو ُي� ِّ
هامدة يف دائرة الطب ال�رشعي« ،فاملنهج الالمنهجي»
�صح التعبري ،وهو الذي يرى يف كل واحد من
�إن ّ
()41
املناهج ال�سالفة هذا القدر من اخلط�أ .
ولعل دميومة ال�سجال بني النقاد حول الإ�شكاليات
التي عر�ضها يو�سف اخلطيب  ،و�ضبابية الر�ؤية
النقدية التي �أف�ضت �إليها املناهج النقدية هما اللذان
�أ�شعال جمرات ال�شعر يف ق�صيدة اخلطيب حينما
و�صف هيكل النقاد باملاخور � .أما االنفعال احلاد
الذي حدا بال�شاعر �إىل و�صف طعم ال�شعر بالق�صدير
فيعود �إىل خ�ضوع بع�ض ال�شعراء لأهواء ال�سيا�سيني
.ويتكرر موقف ال�شاعر من النقاد وال�شعراء يف
مو�ضع �آخر حمدثا مفارقة بني حال ال�شعر و�أبرز
النظريات النقدية التي ينبغي �أن يتناغم معها ال�شعر
 ،وبخا�صة نظرية " ال�شعر املهمو�س  ،وذلك يف قوله
من ق�صيدة " م�شهد تعرية جمانية ملفاتن الآثام " :
()42

أر�صد َة الأحزانِ :
َهذي ليل ٌة مدفوع ٌة � ِ
ك َّل ا ُ
وامللح الذي يف غُرب ِة الإن�سانِ ..
رح ِ
جل ِ
للجن�س..
ن�س..
ِ
كي جنع َلها للأُ ِ
«الهم�س» يف �أعمدة ال ُنقَّادِ..
ل�شعر
ِ
َمن َيدري ؟
فقد ي�أتي على الكونِ َغ ٌّد
ال�ضادِ..
ال فُ�سح ٌة في ِه ل�شع ِر َّ
ال�ضادِ..
ن ِرث َّ
نا�س ال�ضادِ..
ِ
ال�ضادِ..
كا ِز َّ
حتيلنا " ثورة " ال�شاعر على واقع الدر�س النقدي
الذي يحتفي بال�شعر الغث ويغفل قيمة ال�شعر اجلاد
�إىل " نظرية الهم�س" عند حممد مندور التي �أ�شار
«الهم�س» يف �أعمدة ال ُنقَّادِ) .
�إليها بقوله ( :ل�شعر
ِ
فال�شاعر ميت�ص يف ق�صيدته دعوة " حممد مندور "
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لل�شعراء والكتاب ب�أن يكتبوا " �أدبا مهمو�سا �أليفا
�إن�سانيا "  ،ويدعو ال�شعراء والنقاد للتفريق بني
ال�شعر الذي يتخلق يف الوجدان  ،وال�شعر اخلطابي
الذي ال مي�س �شغاف القلب ؛ �إذ �إن ((الهم�س يف
ال�شعر لي�س معناه ال�ضعف فال�شاعر القوي هو
الذي يهم�س فتح�س �صوته خارجا من �أعماق نف�سه
يف نغمات حارة ولكنه غري اخلطابة التي تغلب
على �شعرنا فتف�سده � ،إذ تبعد به عن النف�س ،عن
ال�صدق ،عن الدنو من القلوب  )).و ُي�ضمر ال�شاعر
يف جمعه بني امللح واجلرح والغربة يف قوله ( :ك َّل
ا ُ
وامللح الذي يف غُرب ِة الإن�سانِ  ) ..يف �سياق
رح
ِ
جل ِ
ثورته على واقع الدر�س النقدي وا�ستئنا�سه بنظرية
الهم�س ُ ،ي�ضمر قلقا على نب�ض ال�شعر الذي يهدده
"االرجتال " بتوقف خفقاته الوجدانية  ،وانطفاء
وهجه الفني ؛ لأن ((الهم�س لي�س معناه االرجتال ...
و�إمنا هو �إح�سا�س بت�أثري عنا�رص اللغة وا�ستخدام
تلك العنا�رص يف حتريك النفو�س و�شفائها مما جتد
وهذا يف الغالب ال يكون من ال�شاعر عن وعي مبا
يفعل و�إمنا هي غريزته امل�ستنرية ما تزال به حتى
يقع على ما يريد  )).كما يحوي قول ال�شاعر ( :كي
للجن�س) تنبيها على خطورة ق�رص
ن�س..
ِ
جنع َلها للأُ ِ
ال�شعر على امل�شاعر ؛ �إذ �إن الهم�س لي�س معناه ق�رص
الأدب �أو ال�شعر على امل�شاعر  ،فالأديب الإن�ساين
يحدثك عن �أي �شيء يهم�س به فيثري ف�ؤادك ولو كان
مو�ضوع حديثه مالب�سات ال متت �إليك ب�سب )43(.وال
يخلو موقف يو�سف اخلطيب من بع�ض النقاد من (
موقف �شخ�صي ) م�شبع باملرارة واخلذالن ب�سبب
عزوف النقاد عن الكتابة عن جمرات �شعره التي
حترق املف�سدين  ،وذلك خوفا من امل�ؤ�س�سة الأمنية
الر�سمية التي احتفت بال�شعراء الذين يتملقون
بالكلمة  ،وحظرت �صوت ال�شعراء الذين يجاهرون
باحلقيقة  .وقد امتد املزاج ال�سيا�سي وخ ّيمت الظالل
الأمنية على بع�ض النقاد الذين حر�صوا على م�سايرة
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التوا�صل " املريب " بني امل�ؤ�س�سة الأمنية و�شعراء
()44
التك�سب والتملق وهو ما يتبدى يف قوله :
وح ال َك ِل َمـ ْه
كانَ ،لـ َّما �أَرخَ َ�ص ال�شاع ُر ُر َ
ال�شوارع
م�صابيح
ـحت
�أَن َغ َد ْت ِبـن َْت َهـ َو ًى ،ت َ
ْ
ِ
لطان مِـن ُه قَـ َل َمـ ْه
ال�س ُ
ُثمَ ..لـ َّما ا�ست� َأجـ َر ُّ
�صا َر نُـقَّاد ًا ،كما الـبرُ ُغلُِ ،ع َّمـا ُل الـمطا ِب ْع !!..
وعطفا على ما تقدم يوجه يو�سف اخلطيب نقدا الذعا
()45
للنقاد يف قوله :
مل تَزالوا� ،أَيـُّـها «الـنُّـقَّـا ُد» ،قُـ َّرا َء مقا ِبـ ْر
و �إِذا �أَ ْحـ َيـ ْيـتُمو« ُعـ ْر�س ًا» ..تَـ ُزفـُّونَ «خَ ِ�صـ َّيـا»!!..
وحينما �سئل يو�سف اخلطيب عن �سبب توقف
ن�رش جمموعاته ال�شعرية من عام � 1964إىل 1988
�أجاب بنربة ا�ستفهام تختزل �شعورا مثقال باملرارة
واخليبة ب�سبب عزوف دور الن�رش عن جمموعاته
ال�شعرية  ،وخ�شية املكتبات التجارية من ت�سويقها ،
وهو ما يتجلى يف قوله  :ولكن ،ملن �أن�رش؟ ..وملاذا
�أن�رش؟! ..لقد ق�ضيت حتى الآن نيف ًا و�ستني �سنة من
العمر كدحتها يف فالحة حقل ال�شعر ..ولقد �أجنزت
عدد ًا من الأعمال ال�شعرية التي كلما ا�ستعر�ضتها
كاد �أن يريبني الظن يف �أنني فعلت ذلك كله ..ومع
ذلك ف�إنني �أحتدى  ( -و�أرجو �أن تعترب هذا التحدي
مبنزلة الإعالن املفتوح لكل النا�س) – �أن يوجد عرب
هذه القارة العربية العمالقة �صاحب مكتبة عراقية
واحدة� ..أو �صاحب مكتبة �أردنية �أو حجازية �أو
جندية واحدة� ..أو �صاحب مكتبة مينية �أو خليجية
واحدة� ..أو �صاحب مكتبة م�رصية �أو �سودانية �أو
مغاربية واحدة ..قد عر�ض يل ديوان �شعر واحد ًا
على امتداد هذه ال�سنوات ال�ستني!! ..فلمن �أن�رش؟..
وملاذا �أن�رش؟! ..ما دامت ق�صائدي مدموغة بخامت
الرقيب الأحمر من املحيط �إىل اخلليج ..اللهم
با�ستثناء هذا احلي ال�شامي من قري�ش ،يف كل من
()46
دم�شق وبريوت!!..
وال نعدم �صوتا نقديا ينت�رص ل�شعر يو�سف اخلطيب
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 ،ويدافع عنه  ،ويعرتف "بالتهمي�ش " املتعمد الذي
حلق ب�شعره  ،ك�صوت الناقد فائز العراقي يف قوله
 :لقد �ضاع بع�ض حقك يف زمن �أ�ضاعت الأمة فيها
معيار ًا وحقوق ًا وقيم ًا وق�ضايا كربى ومقومات
�رصاع رئي�س من �أجل وطن وحق وكرامة ،و�أنا
�أ�ست�شعر دبيب النمل الغا�ضب يف دمك على حال ِة ترقَّع
ال�شِّ عر حل ًال ،وت�شد ال�رسوج على املاعز؛ و�أ�ست�شعر
الأمل يعت�رص قلبك من ظلم �أمل ب�ساحتك من رفاق
و�أخوة و�أ�صدقاء و�أبناء عمومة وع�شرية و�أمة؟! من
حقك �أن ي�ضج دمك بال�س�ؤال اال�ستنكاري! ملاذا؟!
ومن حقك �أن ت�س�أل عن ال�شعر فيمن ُرفعوا �أعالم ًا
()47
ترفرف يف م�ساحات الإعالم .
وت�ضمن ديوان يو�سف اخلطيب نقدا الذعا لل�شاعر
حممود دروي�ش  ،وقد اتك�أ اخلطيب يف نقده لدروي�ش
على " حجتني " ؛ الأوىل  :عالقة حممود دروي�ش
باحلزب ال�شيوعي الإ�رسائيلي ( راكاح )  ،والثانية
 :عالقة احلب بني دروي�ش و"ريتا " اليهودية  .وقد
() 48
جمع اخلطيب امل�س�ألتني يف قوله :
َّعناع �أُ ْملو ُد ُه ال َّرخْ ُ�ص
مِن َطر ِِّي الن ِ
َو مِـ ْن َو ْجـ َن َت ْيهِ ،غَـا َر الأَقا ُح
�أَفَهذا الن ُُّحو ُل مِـ ْن عِـ�شْ ِق «ريتا»
�أَ ْم تجَ َ َّل ْتَ ،ف�أَنجْ َ َب ْت «راكا ُح»؟!
وال تخفى ال�سخرية والتهكم يف البيتني وبخا�صة
َّعناع �أُ ْملو ُد ُه ال َّرخْ ُ�ص) الذي
قوله (مِن َطر ِِّي الن ِ
ي�ضفي على �شخ�صية دروي�ش �صفة النعومة والأنوثة
!!
وال ينكر يو�سف اخلطيب رف�ضه ل�شعر دروي�ش ،
ففي مقابلة ُوجه له ال�س�ؤال الآتي �( :سبق وهاجمت
حممود دروي�ش غري مرة ..هل هجومك ناجم عن
موقف �سيا�سي جتاهه؟) فكانت �إجابته �أ�شد وقعا
من الهجوم نف�سه  ( :عندما يقف "لودفيغ فان
بيتهوفن" ،لكي يهاجم مايكل جاك�سون!! ،فعند
ذلك فقط ت�ستطيعني �أن تت�صوريني مهاجم ًا ملحمود
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دروي�ش!! )49()..وقد ت�ضمنت ت�رصيحات اخلطيب
يف املقابلة �أو�صافا ومواقف و�أحكاما ي�أبى البحث
ذكرها حفاظا على م�شهد ال�شعر الفل�سطيني ،
وبخا�صة �أن ال�سياق يتعلق ب�شاعرين فل�سطينيني
�أم�ضيا حياتهما يف خدمة فل�سطني  ،و�سخّ را
�شعريهما يف ن�رصة الق�ضية الفل�سطينية .ويف مو�ضع
�آخر يقارب اخلطيب بني قي�س عا�شق ليلى  ،وحممود
دروي�ش عا�شق ريتا ب�أ�سلوب "يق�سو" فيه اخلطيب
()50
على دروي�ش بقوله :
لي�س « َق ْي�س ًا» َو ْح َد ُه من كا َب َد العِ�شقَ الـ ُممِيتا
كى « َليال ُه» ،وا�ستب َكى ،و َغنَّى ،وتَو َّل ْه
َو َب َ
ُه َو ذا َ ( -عفْو ًا )  -من ا�ستله َم من ف َ
ُوط ِة «رِيتا»
اليهودي» ،و�أَ�شواقَ الـ َم َذ َّل ْه !!
«الع�شق
ذهب
ِ
ِّ
َم َ
موالي
" ُقلْ ،ال ب� َأ�س ،يا
َ
" َه ْب �أَنـَّـا ا�ستعدنا ُر�شْ َدنا املفقو َد
قداح..
راح ..و�أَ ٍ
" من ٍ
ـاح)..
" فهـذا �أن َـت( ..ريتا ُ
بنت راك ٍ
ا�ش ُق َّدامي..
" وتَـح�شُ و َمـخْ زَنَ الر�شَّ ِ
" وت�صطا ُد الفِراخَ ال ُّزغ َْبُ ..ق َّدامي..
كنا نتمنى على ال�شاعر يو�سف اخلطيب �أن يرتفع عن
الألفاظ اجلارحة  ،و�أن يقول ما يريد بـ " لغة �أخرى
"  ،و�أن يعلن رف�ضه حلزب راكاح �أو لعالقة دروي�ش
بـ ريتا بعيدا عن التجريح  .وينبغي التنبيه �إىل �أن لكل
�شاعر " طقو�سا " يف حمراب ق�صيدته �أو جتربته
ال�شعرية  ،ولكل �شاعر تقنيات �أ�سلوبية يف املعمار
الفني للق�صيدة  ،ومعادال مو�ضوعيا للفكرة التي
حتويها الق�صيدة ؛ فق�صيدة " �شتاء ريتا الطويل
" ملحمود دروي�ش قد يفهمها قارئ ب�أنها ق�صيدة
ت�صور لقاء حميما بني ريتا ودروي�ش  ،وقد يف�رسها
قارئ �آخر بعيدا عن العالقة بني " رجل وامر�أة "
اعتمادا على �أن ريتا معادل مو�ضوعي ولي�ست
حمبوبة ال�شاعر� ،إذ �إن ق�صيدة " �شتاء ريتا الطويل
" تتخذ من العالقة بني ال�شاعر و ( ريتا ) حمورا
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لت�صوير �إ�شكالية التعاي�ش ال�سلمي بني الفل�سطيني
الذي يج�سده ال�شاعر  ،واليهودي الذي جت�سده ريتا
� .إن قراءة لهذه الق�صيدة وفق املعادل املو�ضوعي
امل�شار �إليه يف�ضي �إىل ا�ستحالة اجلمع بني ج�سدين (
ال�شاعر( الأنا الفل�سطيني ) وريتا ( الآخر اليهودي
()51
).

ثالثا  :املوروث الق�ص�صي

 .1ق�صة  :قي�س وليلى  :جمنون ليلى ...جمنون
فل�سطني
ي�ستمد ال�شاعر من عيون الرتاث الأدبي ق�صة " قي�س
وليلى "  ،ويوظف ع�شقهما الذي �أ�ضحى و�شما يف
اخلطاب الوجداين اجلمعي لت�صوير حنني الذكريات
()52
 ،وع�شق الوطن املنظر يف قوله :
َذ ِّكروين ،باهللَِ � ،
ما�ض َّـي
أطياف ِ
أ�ضعت الترُ اثَ مِن �أَجدادي
� ُ
ـاي
و�أَعيدوا يف َم�سمعي ُب َّحـ َة الن ِ
الربوع احلادي
وما �أن�ش َد
َ
لت « َلي َلى» َ
تربح الر�سم
خِ ُ
هناك مل ِ
َي�س» ،يف ميعا ِد
وظ َّلت ،و «ق َ
تتحول " ليلى " من داللة �سيدة الن�ساء يف م�شهد
الغزل العذري �إىل �سيدة الأر�ض "فل�سطني" ،
وي�صبح " الر�سم " خريطة وطن بدال من ر�سم طلل
 ،ويتحول " قي�س " من عا�شق متيم بـ " ليلى "
�إىل عا�شق متيم بوطنه يحلم مبيعاد عودة !  .لقد
حر�ص ال�شاعر على هذا التحول((لينطلقَ منه
من جديد يف مرحلة جديدة ،مز ّود ًا بالقيم الباقية
واخلالدة يف هذا الرتاث ،بعد جتريدها من �آنيتها
()53
رص معني)).
وارتباطها بع� ٍ
وميتزج اخلطاب ال�رسدي لق�صة قي�س وليلى بخطاب
()54
الرتاث ال�شعبي الغنائي يف قوله :
وووف…
�أُ ْ
ِم َّر ْت على �شُ َّباكِنا ،لو َن َّو َر ا َ
ُّون
حلن ْ
املجنون
قالوا �أَتى مِر�سا ُل َلي َلى ،يا َهنا
ْ
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ناي
محَ ُب َ
وب قلبي ،لو َت َغنَّى يف ال َّدوايل ْ
يختزل املوال ال�شعبي الفل�سطيني يف قوله :
وووف…) خاليا داللية وجدانية ي�شكل فيها
(�أُ ْ
نب�ض احلنني للوطن عبق احللم املنتظر  .ولعل اختيار
ال�شاعر ا�سم " جمنون فل�سطني " عنوانا لأعماله
ال�شعرية الكاملة يعود �إىل بواعث نف�سية ووجدانية
م�ستمدة من ق�صة قي�س وليلى  ،وال فرق بني جمنون
ليلى وجمنون فل�سطني �سوى �أن ليلى �أ�ضحت يف وعي
ال�شاعر فل�سطني ..يحن �إليها  ،ويحلم بلقائها  .وما
يعزز هذا الربط تردد دال اجلنون يف �شعره  ،نحو
()55
قوله معربا عن لهفته وقلقه على مدينة القد�س :
ر�سلت �شـ ِعري
�أَنـا مجَ نونُها ،و�أَ ُ
حتت �ش َّباكـِهـا ،حديق َة ز ْه ِر
َع َّل دمعي ،يف َّ
الط ِّلَ ،يحكي �إليها
�أَو جِ ـراحي على ال ُّت َو ْي ِجَ ،فتَدري!!
ويف مو�ضع �آخر ميت�ص ال�شاعر �صورة قي�س وهو
يهيم على وجهه حاملا بلقاء " ليلى " وحذرا من
احلرا�س  ،ليعرب عن لوعته للقد�س و�شوقه لدخولها
 ،وهو يعلم ما ينتظر دخوله من معيقات وخماطر ،
()56
كما يف قوله :
نون َبوادِيكِ ،
ها �أَنا الليل َة مجَ ُ
�أُنادِيكِ ،
و�أُق�صيكِ على �أُرجوح ِة ال ُـحل ِم،
و�أُدين..
ا�س
هوى عن �أَع ِني ال ُـح َّر ِ
فاجعلي ُلغ َز ً
مابينكِ  ،يف الليلِ ،وبيني..
وان�رشي وج َهكِ م�صباح ًا
�سجن..
على قلع ِة ِ
ال�سلطان عني
ف ِ�إذا خَ َّبـ�أَكِ
ُ
الريح -
ال تَـ ُبوحي  -لِـ�سِ وى �أَربع ِة ِ
�س�آتيكِ على َ�صهو ِة �أَ�شواقي العنيده!!..
ويف �سياق الت�أكيد على احلق التاريخي يف فل�سطني
يوظف ال�شاعر داللة " اجلنون " الذي ا�ستمده من
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وهج الع�شق اجلنوين يف ق�صة " ليلى واملجنون " يف
()57
قوله :
�إِرثُ �أَبي هذا..
و�أَنتم اقتَ�سِ ْم ُت ُمو ُه دون عِلمي
وهو ُم َ�س َّج ٌل على �صحيف ِة ال�سما ِء با�سمي
هوا�ؤُ ُه ..وما�ؤُ ُه ..حقو ُل ُه� ..سيو ُل ُه..
بج�سمي..
دت ربو ُع ُه ِ
َت َو َّح ْ
َ
فما لكم تَزدرِدونَ يف البالطِ �ألمَ ي
فيون
ُو�س يف �أَبخِ َر ِة الأَ ْ
عيونُكم َتن ُ
�أَم تُطفئون جذوتي� ..إِذا ك�رسمت قلمي..
جمنون!!..
�أَم تَرجمون فيِ َّ ظِ َّل �شاع ٍر
ْ
�إن الت�أمل يف الن�صو�ص التي حتوي لفظ " اجلنون
" ي�ؤكد �أن ال�شاعر يو�سف اخلطيب ميت�ص داللة
اجلنون من ق�صة قي�س وليلى حينما تبلغ الدفقات
الوجدانية ذروتها يف التعبري عن ع�شقه لفل�سطني ؛
فاجلنون يف �شعره خلية لفظية حتوي وهجا دالليا
يفوق �أي بريق داليل �آخر يف �سياق مغاير  .وال يخفى
�أن الوهج الداليل الذي تختزله لفظة " اجلنون " يف
�سياق ع�شق فل�سطني ي�شابه اخلروج عن امل�ألوف يف
داللة اجلنون نف�سه ؛ �إذ �إن م�شاعر املجنون و�سلوكه
ك�رس للم�ألوف وانزياح عن الرتابة  ،وكذلك ع�شق
ال�شاعر ( جمنون فل�سطني ) للوطن .
وحينما ترتبط داللة " املجنون" بع�شق الرجل للمر�أة
يغيب ا�سم " ليلى " وحت�رض �أ�سماء �أخرى بديال عن
()58
" ليلى " يف قوله يف مقطوعة " ابن الفالح ":
ِيلي �أنا ..ال َفـلاَّ ُح ..مِن َبلْ َد ِة ُدورا
الـخَ ـل ُّ
لب ُلـ ِّبيِّ ..
كالظبا ِء ال َعـ َربـ َّيـ ْه
َ
لي�س ما يـَخْ ُ
َ
َ
�سلمت قلبي يف َهوا ُه َّن� ..أ�سريا !!
َو َلقد �أ ُ
جمنون �سعادٍ ..ونِهادٍَ ..و َبـ ِه َّيـ ْه..
�أنا
ُ
ويدل هذا التحول يف الأ�سماء على �أن " ليلى " دون
غريها من الأ�سماء امل�ؤنثة هي فل�سطني � ،أما " �سعاد
ونهاد وبهية وغريهن ف�أ�سماء تداعب وجدان عا�شق
يكابد احلنني مل�سقط ر�أ�سه ( دورا )  ،ويكويه احلنني
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�إىل تلك الظباء العربيات اللواتي �أ�رسن قلبه .
 .2كليلة ودمنة
يتو�سل ال�شاعر بحكايات " كليلة ودمنة " لت�صوير
() 59
م�شهد من الهجاء ال�سيا�سي ال�ساخر يف قوله :
« َدبـْ�شَ لِي ُم» الكازِ ،بال�صحراءِ ،نادى « َبـ ْي َدبـَا ُه»
ال�سلطانِ َ ،يـ ْغـترَ ُّ ،فَـ َيـ ْن َد ْم ؟..
قالَ :ما �أُمـ ُثو َلـ ُة ُّ
« َبـ ْي َدبا» ف َّكـ َر يف الأَمـرِ ،وقد دا َر قـفا ُه..
�صاح َب « َغ ْيـ َل ْم»!!..
قالَُ :يحكى �أَ َّن «قِرد ًا» ،كان قد َ
يحيلنا املقطع �إىل اال�ستهالل الذي بد�أت به حكاية "
القرد والغيلم " يف كليلة ودمنة ((قال دب�شليم امللك
لبيدبا الفيل�سوف :قد �سمعت هذا املثل  ،ا�رضب
يل مثل الرجل الذي يطلب احلاجة ف�إذا ظفر بها
�أ�ضاعها .قال الفيل�سوف� :إن طلب احلاجة �أهون من
االحتفاظ بها ومن ظفر بحاجة ثم مل يح�سن القيام
بها �أ�صابه ما �أ�صاب الغيلم .قال امللك :وكيف ذلك؟
() 60
قال بيدبا :زعموا �أن قرد ًا يقال له ماهر .)) ....
وقد �أجرى ال�شاعر حتويرا يف داللة " املثل " ،
فال�شاعر عر�ض ملثل ال�سلطان املغرور الذي ي�ؤول
غروره �إىل الندم  ،واحلكاية يف كليلة ودمنة تعر�ض
ملثل الرجل الذي يطلب احلاجة ف�إذا ظفر بها �أ�ضاعها.
ويهدف التحوير الداليل �إىل التعري�ض بغرور احلاكم
وجربوته � .أما اختيار ال�شاعر حلكاية القرد والغيلم
( ذكر ال�سلحفاة ) فيهدف �إىل و�صف ذلك احلاكم
باخليانة  ،ومقابلة احل�سنة بال�سيئة كما تفيد حكاية
القرد والغيلم  .و�إذا كانت احلكاية يف كليلة ودمنة
تهدف �إىل التنبيه على منظومة من القيم الأخالقية
ف�إن يو�سف اخلطيب يهدف �إىل نقد �سيا�سي م�شوب
بال�سخرية والفكاهة حلال " م�ؤ�س�سة ال�سلطان " التي
خانت منظومة القيم الوطنية والقومية حينما ُهزمت
يف حزيران  ،وهو ا�ستنتاج يعززه ما كتبه يو�سف
اخلطيب يف مقدمة الق�صيدة التي نظمها يف �أعقاب
هزمية حزيران  )61(،وذلك ((�أن الن�ص الأدبي عند
املحدثني لي�س �صياغة للمعنى بل حماولة الكت�شاف
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املعنى)).

()62

 .3حكايات �ألف ليلة وليلة ( �شخ�صية
�شهرزاد )
يف ق�صيدة ( الطوفان ) التي تتكون من ثالث �أنا�شيد
ي�سرتجع ال�شاعر تفا�صيل النكبة  ،وميهد للق�صيدة
بقوله  (( :لقد كانت الأَنا�شيد الثالثة...جزء ًا من
«ق�صي ٍد َملح ّمي»ُ ،مب ّك ٍر متام ًا ،عزمت �أن �أتناول فيه
�صدمة النكبة ،عام  ،1948وفجيعة الغربة ،و�أحالم
العودة )).وي�ضفي على ا�سرتجاعه ظالال حزينة
()63
تر�سم م�شهدا لونيا و�صوتيا جنائزيا يف قوله :
البي�ض
�أَحِ َّبتيُّ � ..أي الأَماين ِ
ُيزْهِ ُرها ال�سوا ْد ؟!..
� ُّأي الأًغاين ا ُ
خل�ضرْ ِ
�أُن�شِ ُدها على َو َت ِر احلِدا ْد؟!..
والنكبة " حكاية �شعب " مل حتن " خامتتها بعد  ،لذا
عمد ال�شاعر �إىل ا�ستح�ضار تقنية ال�رسد من حكايات
�ألف ليلة وليلة يف قوله :
ُكنَّا ..وكانَ ..
وهاجنا التَّذكا ُر ،وال َّن َغ ُم املُعا ْد
َ
مت..
حتى َطغى َ�ص ٌ
و�أَدركت الفجيع ُة �شهرزا ْد !!..
وي�شري ال�سطر الأخري �إىل تبادل وظيفي بني ال�شاعر
و�شهرزاد ؛ �إذ تقم�ص ال�شاعر �شخ�صية �شهر زاد
يف �رسد حكاية النكبة م�ستخدما " الأيقونة اللغوية
" التي متيز اخلطاب ال�رسدي حلكايات �ألف ليلة
وليلة وهي (و�أدرك ال�صباح �شهر زاد  ) ...حمدثا
فيها حتويرا لفظيا ليتنا�سب مع ال�سياق ال�سيا�سي
الفل�سطيني  ،فا�ستخدم لفظ " الفجيعة " بدال من لفظ
" ال�صباح "  .ويدل التحوير يف عبارة " �شهر زاد "
على ا�ستمرار " حكاية النكبة " التي بد�أت بت�رشيد
�شعب  ،وما زالت حلقاتها امل�أ�ساوية متتابعة  .كما
�أن ا�ستح�ضار �شخ�صية �شهرزاد ال يقت�رص على
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ا�ستدعاء تقني �رسدي  ،بل ُي�ضمر دالالت حتيل
املتلقي �إىل دور �شهر زاد يف �إنهاء " معاناة الإن�سان
"  ،وبهذا((يكون جناح ال�شاعر حينئ ٍذ مرهون ًا بقوة
الإيحاء وقدرته على �شحن جزء من الق�صيدة بالداللة
التي ي�شع بها ا�سم تلك ال�شخ�صية امل�ستخدمة ،كي
تنتقل تلك ال�شحنة عرب �أطراف الق�صيدة كلها)).
( )64كما �أن ال�صيغة احلكائية ( ُكنَّا ..وكانَ  )..تختزل
دالالت غري حمددة ب�سبب عالمة احلذف التي تعد
لغة بيا�ض مكثفة تتيح للمتلقي " تعبئة الفراغ
" مبا �شاء من خاليا داللية تن�سجم مع تفا�صيل
النكبة  .فال�شاعر يلج�أ للحذف(( ليربز حالة نف�سية
خا�صة به� ،أما القارئ ف�إن دوره كامن يف البحث عن
تخريجات وت�أويالت ملثل هذه املحذوفات التی يراها
()65
�أمامه)).

خامتة
ر�صد البحث املفا�صل الداللية للتنا�ص الأدبي يف
�شعر يو�سف اخلطيب يف م�سارات ثالثة؛ ال�شعر
والنقد والق�صة  .وعاين البحث يف امل�سار الأول
التعالق الداليل والوجداين بني التجربة ال�شعرية
ليو�سف اخلطيب وكوكبة من ال�شعراء القدامى يف
�سياقات داللية متناظرة �أظهرت براعة ال�شاعر يف
امت�صا�ص جتارب ال�شعراء وتوظيف مواقف منها يف
جتربته الذاتية .وتوزع التنا�ص ال�شعري على �أربع
دوائر داللية ؛ الأوىل  :ثنائية االنت�صار واالنك�سار
التي ا�ستدعى فيها حزمة من املوروث ال�شعري
الذي ج�سد �أجماد العرب امل�سلمني يف انت�صاراتهم
وفتوحاتهم بهدف �إ�ضاءة عتمة الهزمية يف زمن
ال�شاعر ؛ وبخا�صة �شعر �أبي متام يف فتح عمورية.
والثانية  :دائرة الغربة واالغرتاب التي قارب فيها
يو�سف اخلطيب بني غربته عن وطنه  ،ومعاناته يف
املنفى وال�شتات  ،وغربة املتنبي يف م�رص ومعاناته
من كافور الإخ�شيدي .وا�ستدعى ال�شاعر ال�سياق
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النف�سي لأبي فرا�س احلمداين حينما كان �أ�سريا
لدى الروم  ،وبخا�صة حينما بث �أحزانه " للحمامة"
التي وقفت على نافذة �سجنه .والثالثة :دائرة
الهجاء ال�سيا�سي التي متثلت با�ستدعاء �أ�شعار
املتنبي يف هجاء كافور الإخ�شيدي و�إ�سقاطها على
الواقع ال�سيا�سي العربي املعا�رص .والرابعة  :دائرة
االنتماء القومي التي تقم�ص فيها ال�شاعر الدور
الوظيفي الإ�صالحي لزهري بن �أبي �سلمى.
وعالج امل�سار الثاين التعالق بني �شعر يو�سف اخلطيب
و�أبرز املقوالت النقدية التي ك�شف اخلطيب عن
انحراف وظيفتها النقدية لدى �رشيحة من ال�شعراء
الذين ارت�ضوا �أن يكون �شعرهم يف خدمة امل�ؤ�س�سة
الر�سمية العربية بعيدا عما تقت�ضيه م�صلحة الأمة.
وت�أمل امل�سار الثالث ا�ستح�ضار بع�ض الق�ص�ص
العربية وتوظيفها يف �إبراز ر�سالة الق�صيدة لدى
يو�سف اخلطيب  ،وبخا�صة ق�صة جمنون ليلى التي
اتخذها ال�شاعر معادال مو�ضوعيا ملحنته ؛ فربط بني
ع�شق قي�س لليلى  ،وع�شقه لفل�سطني  ،وربط بني ليلى
وفل�سطني  ،فقد حتولت " ليلى " من داللة �سيدة
الن�ساء يف م�شهد الغزل العذري �إىل �سيدة الأر�ض
"فل�سطني"  ،و�أ�صبح " الر�سم " خريطة وطن بدال
من ر�سم طلل  ،وحتول " قي�س " من عا�شق متيم بـ
" ليلى " �إىل عا�شق متيم بوطنه .وا�ستمد ال�شاعر
من كليلة ودمنة وحكايات �ألف ليلة وليلة تقنيات
لغوية و�أ�سلوبية لت�صوير مفا�صل تاريخية وم�شاهد
�سيا�سية.
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